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ではなくて、時には重なった り交わった りすることもある流動的な二つの層 と考えられる。
























聖 なるもの の形 とマ ンダラ
る意味 に用いているのではなくて、元来含 まれている側面が現象の展開に従ってハイライ トさ
























「聖 な る もの」につ い て の これ まで の わ た しの説 明 は、 キ リス ト教 徒 、 ユ ダヤ教 徒 さ らに は イ
ス ラム 教徒 に とって は 神 の尊 厳 を軽 ん じて い る よ うに聞 こ えた か も しれ ない 。 『旧約 聖書 』にお
け る「聖 性 」(コー デ ー シ ュ)や 「聖 な る者 」(カー ドー シ ュ)と い う語 は今 わ た しが 述べ た よう に悟
り、 死 者 、儀 礼 場 な ど を指す とい う よ りは、 特 に神 ヤ ー ヴ ェー(イ ェ ホー ヴ ァー)に 対 して 用 い
られ る特 別 の語 で あ るか らだ。 ここ にわ た しが い う「聖 な る もの」とはヘ ブ ラ イ語 の カー ドー シュ
よ り も一層 広 い意 味 に用 い て い る こ と を まず 指 摘 してお きた い。 「コー デ ー シ ュ」や 「カ ー ドー
シ ュ」とい う語が 派 生 した動 詞 「カー ダシ ュ」の原 意 は「区 別 され る こ と」とい われ る。 この こ とは
『旧 約 』にお け る 「聖 な る もの」の 意 味 の 中核 を語 って い る と思 わ れ る。
ドイ ツの 宗 教 哲 学 者 ル ー ドル フ ・オ ッ トー(1869～1937)は そ の著 『聖 な る もの 』DasHeilige
(1907)に お い て 『旧約 』の神 を 中心 に考 察 して 、 元来 は 『旧約 』学 の概 念 で あ っ た 「聖 な る もの」を
宗 教 哲 学 あ るい は宗 教 学 的 な 操作 概 念 へ と育 て た。 オ ッ トー は ヒ ン ドゥー教 特 に ヴ ィ シュ ヌ 教
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に関しても多 くの著作を残 しており、「聖なるもの」という概念がユダヤ ・キリス ト教的伝統以
外の伝統にも適用可能であることを示唆 している。さらに、ルーマニアの宗教学者であり晩年
はシカゴ大学教授であったミルチャ ・エ リアーデ(1907～1986)や フランスの宗教学者ロジェ ・
カイヨワ(1913～1978)た ちの仕事によって「聖なるもの」と「俗なるもの」という一組の概念はユ








































































この場合、血、皮、骨 といったものが他の もの、例 えば花、金剛、鏡 といったものに置き換
えられるのではな くて、血、骨、皮などはそのままに仏の持物や身体の飾 りとなる。しかも、
その恐 しき仏のすがたには一種め美 しさや尊厳 さが備わっている。これは仏教タントリズムが























聖なる ものの形 とマ ンダラ
[Abstract] 
          Fonns of the Sacred and Mandalas 
                        TACHIKAWA Musashi 
                            National Museum ofEthnology
  The concept of "sacred forms" was originally nurtured in studies of the Old Testament, and in the 
  twentieth century, R. Otto and others in the field of religious studies have shown it to be a valid 
  operating concept. Furthermore, M. Eliade and R. Caillois, using the contrasting concepts of "the 
  sacred" and "the profane," have attempted to explain religious phenomena in general terms. Today, 
  one can think of these contrasting concepts as being suitable for understanding not only the Jewish 
  and Christian traditions, but also Hinduism and Buddhism. These two concepts are particularly 
  effective in religions where many diverse forms are unified into one, such as Mikkyo (Tantrism). 
    Mikkyo is not just Buddhism, but also contains components of Hinduism and Jainism. It is a 
  synthesis of pre-existing divergent religious forms. For example, esoteric Buddhism is a blend of 
  pre-Buddhist regional forms of worship centering on non-Aryan rites involving blood, bones, and 
  skin. Mandalas are products of this synthesis. 
    One could say that religion is the mixed practice of being conscious of the distinctions between 
  "the sacred" and "the profane." Religious acts can be divided into two types: individual religious 
  practice seeking spiritual bliss, as the repetition of sacred names (nenbutsu) or Zen, and group 
  religious acts such as homa (J. goma; making offerings to fire) and funerals. In the case of 
  individual religious practice, the practitioner is to be negated as an "impure" profane thing, and 
  gods and Buddhas, as well as satori, are to be acknowledged as "pure" sacred things. However, in 
  group religious practices, in general both impure and pure things exist among the sacred; the 
  profane signifies what is not worshipped-the ordinary. For example, at funerals, by the fact that the 
  deceased person comes into existence, everyday, profane time becomes extraordinary, sacred time. 
  In the course of a funeral, the impure things originating in the deceased are cleansed away, and as 
  the living beings return to the profane world, the deceased is sent off to a separate sacred world. 
    Mandalas are formed of two parts: the forms of Buddhas and Bodhisattvas and the receptacles in 
  which they reside. It is assumed that early mandalas consisted of small Buddhist images placed on 
  plates, but in later ages came to signify the world centered upon Mt. Sumeru and the Buddhist 
  worship hall built at its summit. In addition to being tools for individual worship to realize the spirit 
  of ancient India in which the "great universe" (the world) and "small universe" (the heart of the 
  practitioner) are originally united, mandalas are also symbolic devices for group worship practices 
  such as memorial services and pupils' initiation rites.
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